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Abstract
Students who studied the subject "information" in high school, have entered universities since 2006. 
Several universities are surveying the acquired ability from the subject "information" among new 
students for arranging contents of information processing education for their students. Nagasaki 
University has conducted questionnaire surveys about the ability level on new students using self-
assessment method for 5 years from 2006 to 2010. As the results, it was demonstrated that the skill 
of information processing of the new students has improved, however their knowledge on it had no 
remarkable changes during these 5 years.　












































調査は 2006 年度、2007 年度はアンケート用紙を
利用して筆記形式で実施し、2008 年度調査より
Web を使ったアンケートを実施した。Web のシ
ステムは、2008 年前期調査は WebCT、2008 年後





年度と 2007 年度は全学部 ( 前期開講：教育学部・
医学部・歯学部・薬学部・工学部の一部・環境科
学部・水産学部、後期開講：経済学部・工学部
の一部 ) の学生が調査対象である。2008 年度と











































　履修科目名は、調査の 5 年間 50％前後の学生
が情報 A を履修している。情報 B と情報 C の履
修は 5 年間少ない傾向が見られた。しかし、2008
年度から 3 年間の調査では、情報 B のみが情報




　履修学年は 5 年間通じて 1 年次のみの履修が
50％以上であり、次に多いのは 2 年次であり、3











年度から 3 年間の調査結果を表 6 に示す。なお、

















生であり、2006 年、2007 年度入学生は Word が
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